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【Abstract】
Anti-bullying intervention models differ according to the role on which they focus in the group dynamics 
of bullying. This article contrasted three models of antibullying intervention: the KiVa Antibullying Program 
which emphasizes bystander interventions, Olthof’s model which targets ringleader bullies, and the approach 
proposed by Japan’s Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology which emphasizes 
school-based comprehensive interventions. The results suggested that KiVa’s approach aiming to change 
bystanders into defenders might have limited effects, and that Olthof’s antibullying intervention by restricting 
the resource control of ringleader bullies might be educationally problematic. The alternative proposal for 
antibullying intervention is to give children identified as latent ringleader bullies positive roles in bullying 
prevention activities and let them satisfy their desire for social dominance by means other than bullying.
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成 18（2006）年と三次にわたって変更した。さらに、平成 25（2013）年 5月には「いじめ
防止対策推進法」制定にともなって、同年 10月に文部科学大臣決定「いじめの防止等のた
めの基本的な方針」（最終改正平成 29年 3月 14日）の中でも定義といじめ対応の方針を改
訂していった。




























もしばしば使われ（たとえば、Huang & Cornell, 2015）、オルヴェウスの「いじめ」の定義
は、職場のいじめの定義でも国際標準になっている（The Japan Institute for Labour Policy 











































































































































































































































サルミヴァリ他（Salmivalli et al., 1996）の研究で対象になったのは、小学校 11校 23クラ
スの 6年生 573人。1クラスあたり平均約 25人全員の子の目からみて、どの子がいじめで
どんな役割を果たしているかが明らかにされた。まず、子どもたちは、いじめの要件とあら
われ両方が述べられているいじめの定義を読んだ：
図 1　いじめでの役割傾向と「感情的共感性」・「認知的共感性」の相関（ r  ）














サルミヴァリ他（Salmivalli & Poskiparta, 2012） は、いじめは他の子がいないところで起こっ
表 3　いじめでの役割分化と割合（％）
―サルミヴァリ他 （1996）・オルトフ他 （2011）・文部科学省（2013）―
Salmivalli et al. （1996）
6年生
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